






























































































p wer ratio　 f　SBP－LF　to　SBP－HF（SBP－L∠H）were　em－
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No． Pre Post △． Pre Post △． Pre Post △。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2345．4
2500．4
799．2
1201．6
1678．1
958．9
467．8
1111．9
1182．7
1818．0
434．7
1977．2
225．7
600．3
1876。1㌧
975．7
1382．5
1835．2
1127．7
579．3
2445．8
2387．4
912．6
1415．9
1433．2
1078．9
389．0
973．2
1294．7
2017．0
506．2
1716．9
308．5
429．6
1993．1
1016．9
1196．5
2018．6
1423．9
415．8
100．4
－113．0
113．4
214．3
－244．9
120．0
－78．8
－138．7
112．0
199．0
　71．5
－260．3
　82．8
－170．7
117．0
　41．2
－186．0
183．4
296．2
－163．5
1123．0
666．3
458．7
1232．3
1131．3
1168．0
428．9
887．0
1775．0
1921．0
329．8
3391．0
244．6
1504．4
2303．0
1595．0
1920．8
2062．5
1343．5
724．1
1333．3
640．4
512．0
1012．5
1008．6
1564．8
412．7
784．6
1284．2
2002．4
30216
3615．5
224．5
1401．7
2054．3
1236．4
1830．4
1731．7
1048．2
514．0
210．3
－25．9
　53．3
－219．8
－122．7
396．8
－16．2
－102．4
－490．8
　81．4
－27．2
224．5
－20．1
－102．7
－248．7
－358。6
－90．4
－330．8
－295．3
－210．1
0．48
0．27
0．57
1．03
0．67
1．22
0．92
0．80
1．50
1．06
0．76
1．72
1．08
2．51
1．23
1．63
1．39
1．12
1．19
1．25
0．55
0．27
0．56
0．72
0．70
1．45
1．06
0．81
0．99
0．99
0．60
2．11
0．73
3．26
1．03
1．22
1．53
0．86
0．74
1．24
0．07
0．00
－0．01
－0．31
0．03
0．23
0．14
0．Ol
－0．51
－0．07
－0．16
0．39
－0．35
0．75
－0．20
－0．41
0．14
－0．26
－0．45
－0．01
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Table　III　Co∬elation　between”oketsu”score　and
　　　　　　　　　　　　　parameters 《A》
△一〇S
rho ρ
△一SBF　（m1／min／100g）
△一RRs　　　　　（msec）
△一SBP　　　　（mmHg）
△一CVRR　　　（％）
△一RR－LF　　　（msec2）
△一RR－HF　　　（msec2）
△一RR－L／H
△一SBP－LF　　（mmHg2）
△一SBP－HF　　（mmHg2）
△一SBP－LIH
一〇．6570
0．1350
－0．0340
0．0820
0．3360
－0．2030
0．6870
0．7220
－0．1800
－0．4710
0．0042
0．5561
0．8837
0．7251
0．1428
0．3769
0．0027
0．0017
0．4331
0．0402
△一SBF
　　40
　　30
●　●
　　20　●　JD
　　●fo
　　●
一30　－20
rho：Speannan’s　rank　correlation　coefficient
410　　0
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rho＝0．722
p＝0．0017
△一〇S
（B》
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2●0
二
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　　　　●●
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　　　　　　一400
　　　　　　●
　　　　　　一600
●
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Fig．1The　coπelations　between　the　quantity　of　change　in”oketsu”score（△．OS）and
　each　of　the　quantities　of　change　in（A）the　skin　blood　flow（△一SBF）and　in（B）the
　low－frequency　component　of　systolic　blood　pressure（△一SBP－LF）．
Discussion
　　　　In　this　study，△一RRs　and△一SBP　did　not　exhibit
significant　coπelation　with△一〇S。Although　there　are　no
reports　about　the　direct　relationship　between”oketsu”
syndrome　and　macrohemodynamics，it　was　reported　that
Keishi－bukuryo－gan，one　of　the　Kampo　prescriptions　for
improving　the”oketsu”state，has　no　consequential　influ－
ence　on　either　cardiac　function　or　large　vessels．7）This
suggests　that　OS　has　no　direct　association　with
macrohemodynamics．
　　　　Conceming　the　relationship　between　OS　and　auto－
nomic　nervous　activities，△一RR－L／H，△一SBP－LF　and
△一SBP－L∠H　were　positively　correlated　with△一〇S　to　a
significant　degree　in　this　study，whereas△一CVRR，△一
RR－LF，△一RR－HF　and△一SBP－HF　showed　no　coπela－
tion　with△一〇S．Spectral　analysis　can　be　used　to　break
down　the　stochastic　process　into　its　sinusoidal　compo－
nents．Power　spectral　analysis　of　the　R－R　interval　and
systolic　artedal　press皿e　variabihty　is　a　widely　accepted，
useful　and　noninvasive　method　for　indirect　evaluation　of
autonomic　nervous　activity．From　studies　with　sympa－
thetic　and／or　parasympathetic　blockade，it　is　considered
that　RR－HF（0．15－0．50Hz）reflects　parasympathetic
nervous（vagal）activity，and　RR－LF（0．04－0．15Hz）and
RR－L／H（LFIHF）are　regulated　by　both　sympathetic　and
parasympathetic　nervous　activity．8）～ll）On　the　other　hand，
using　sympathetic　blockade，SBP－LF（0．04－0．15Hz）was
reported　to　reflectα一sympathetic　nervous　activity，a1－
though　SBP－HF（0．15－050Hz）was　considered　not　to　be
concemed　with　autonomic　nervous　activities．9）・ll）CVRR
is　believed　to　be　a　marker　of　parasympathetic　nervous
activity．In　the　light　of　these　observations，the　present　re－
sults　ofthe　correlation　between　OS　and　various　parame－
ters suggest　that　OS　is　associated　withα一sympathetic
nen！ous　activity，although　OS　is　not　correlated　with　car－
d ac　parasympathetic　nervous　activity．
　　 　△一SBF　displayed　 　negative　co∬elation　with△一〇S
in　this　study．SBF　changes　reflect　sympathetic　nervous
activity　because　of4bundant　arterio－venous　anastomoses
with dense　sympathetic　imervation．12）It　was　reported
that　skin　sympathetic　nerve　activity　consists　of　vasocon－
strictor　and　sudomotor　outflow，and　SBF　reduction
d pends　on　vasoconstdctor　activity．13）Therefore，the
change　in SBFindicates注changein　sympathetic　nervous
activity，and　thus　the　correlation　between△一SBF　and
△一〇S　 trongly　suggests　that　OS　is　involved　with　sympa－
thetic　nervous　activity。This　result　is　in　agreement　with
that　of he　power　spectral　analysis　of　the　R－R　interval
and　syst lic　arterial　pressure　va【iability．
　　　　It　had　not　been　cla血fied　whether　or　not　theP　signifi－
cant　r ationship　between　the”Oketsu”state　and　auto－
nomi 　nervous　activity　was　maintained　even　after　a
chang 　in　the”oketsu”state　in　the　same　su切ects　afterall．
Never heless，this　study　did　confi㎜that　the　significant
relationship　between　OS　and　sympathetic　nervous　activ－
ity　was　maintai ed　in　spite　of　changes　in　the”oketsu”
state　in　the　same　su句ects．
Conclusion
　　　　In　this　study，it　was　con且med　that　sympathetic
nervous　activity　had　a　positive　correlation　with　the
86 岡Oketsu”and　autono血c　nervous　activity
”oketsu”score，and　this　significant　correlation　was　main－
tained　even　after　alterations　in　the”σketsu”state．
和文抄録
　痕血病態の経時的変化と自律神経活動の変化との関連
性を明らかとするために，レーザードプラ血流計，R－R
間隔および収縮期血圧のスペクトル解析を用いて検討し
た。患者20名を対象とし，痕血スコアの変化と自律神経
活動の変化との関連について統計学的に解析した。結果
として，皮膚血流量（SBF）の変化量は痕血スコアと負
の相関を示し，R－R間隔成分比（RR－L／H）・収縮期血
圧低周波成分（SBP－LF）・収縮期血圧成分比（SBP－
L／H）は痕血スコアと正の相関を示した。CVRR，・R－R
間隔高周波成分（RR－HF）・収縮期血圧高周波成分
（SBP－HF）にっいては痕血スコアとの間に有意な相関を
認めなかった。SBFは交感神経活動にともない変化し，
SBP－LFはα作動性交感神経活動と関連するとされてい
る。今回の結果は，痕血病態がα作動性交感神経活動と
密接に関連していることを示唆するものである。
＊〒930。0194　富山市杉谷2630
富山医科薬科大学和漢薬研究所漢方診断学部門　柴原直利
Refαences
1）Terasawa，K．，Shinoda，H。，lmadaya，A。，Tosa，H．，Bandoh，M．，
　Sato，N．：The　presentation　of　diagnostic　cnteha　fbr”Yu－xie”
　（stagnated　blood）confo㎜ation．1カム∫07’εn☆z1ハ464∫‘∫n814，194－
　213，1989．
2）Terasawa，K．，Itoh，T，，Morimoto，Y．，Hiyama，Y．and　Tosa，H．：
　The　characteristics　of　the　microcirculation　of　bulbar　co勾mctiva
　in℃ketsu鴨syndrome．Jl〃8紘Phαηη。Soc．WAκ41V－L4κU5，
　200－205，1988．
3）Terasawa，K，Toliizuka，K，Tosa，H．，Ueno，M．，Hayashi，T．and
　　Shimizu，M．：Rheological　studies　on℃ketsu”syndrome　I．The
　　blood　viscosity　and　diagnostic　criteria．ノl　Mε4　Phαηη．　50c．
　　％4κA／V－L4KU3，98－104，1986．
4）Hikiami，H．，Kohta，K，Sekiya，N．，Shimada，Y．，Itoh，T．and
　　Terasawa，K．：Elythrocyte　defomability　in”Oketsu”syndrome
　　and　its　relation　to　ely廿1rocyte　viscoelasticity．ノl　Tm41ル陀紘　13，
　　156－164，1996．
5）Kohta，K．，Hiyama，Y．，Terasawa，K．，Hamazah，T．，Itoh，T．and
　　Tosa，H．：Hemorheological　studies　of　。量Oketsu”　syndrome
　　－Erythrocyte　aggregation　in℃ketsu”syndrome一．訊〃iε砿Phαηη．
　　30c。％4κ41V－L4KPU9，221－228，1992．
6）Kikuchi，K．，Shibahara，N．，Shimada，Y．，Kita，T．，Ito，T．and
　　Terasawa，K：Correlation　between。10ketsu”syndrome　and　auto－
　　nomic　nervous　activity．」．Tm4〃厩15，127－134，1998．
7）Kuribayashi，H．，Ito，T．，Tosa，H．，Hiyama，Y．，Mohmoto，Y．and
　　Terasawa，　K：The　effects　of　Keishi－bukuryo－gan　on　the
　　hemodynamics　in　human　su切ects．Jl　M84Phαr鷹300WAκAIV－
　　yAKU7，108－115，1990．
8）Pagani，M．，Lombardi，F．，Guzzetti，S．，Rimoldi，0．，Furlan，R．，
　　Pizzinelli，P．，sandrone，G．，Malfatto，G．，Del1Acorto，s．，
　　Piccaluga，E．，Turiel，M．，Baselli，G．，Cemtti，S．and　Malliani，A．：
　　Power　spectral　amlysis　of　heart　rate　and　arterial　pressure
　　variabilities　as　a　marker　ofsympatho－vagal　interaction　in　man　and
　consc孟ous　do9．Cかc．Rε5．59，178－193，1986．
9）Japundzic，N．，Grichois，M．L，Zitoun，P．，Laude，D。，and　Elghozi，
　」。L：Spectral　analysis　of　blood　pressure　and　heart　rate　in　con－
　　scious　rats：Effects　of　autonomic　blockers．」乾A漉on．ハセ7v．＆ys乙
　30，91－100，1990．
10）Pomeranz，B．，Macaulay，RJ．B．，Caud皿，M．A．，Kutz，1．，Adam，
　D。，Gordon，D．，Kilbom，KM．，Barger，A．C．，Shamon，D．C．，
　Cohen，R．」．and　Benson，H．：Assessment　ofautonomic　fhnction　in
　humans　by　heart　rate　spectral　analysis．A鷹∫Phys’o乙248，H151－
　　153，1985．
11）Oka，H．，Mochio，S。，Sato，K，Nohara，T．，Numata，A．，Isogai，Y．：
　Evaluation　ofdiabetic　autonomic　neuropathy　using　spectral　analy－
　ses　of R－R　interval　and　systolic　blood　pressure．∫A漉on．ハセη礼
　3ys乙29，585－591，1992（in　Japanese）．
12）Khan，F・，Spence，v．A。，wilson，S．B。：Quanti行cation　of　sympa－
　thetic　vascular　responses　in　skin　by　laser　Doppler　flowmetly．1n乙
　1ル倉crooケαC〃n。助．10，145453，1991．
13）Hagbarth，K．E．，Hallin，RG．，Hongel，A．，Tore切ork，H．E．and
　Wallin，B．G。：General　charactehstics　of　sympathetic　activity　in
　human　skin　nerves．AααPh』ys’oム5cαn484，164－176，1972．
